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は
じ
め
に
東
京
の
、
赤
坂
へ
の
に
紀
國
坂
と
い
う
坂
が
あ
る
―
こ
れ
は
紀
伊
の
國
の
坂
と
い
う
意
で
あ
る
。
何
故
そ
れ
が
紀
伊
の
國
の
坂
と
呼
ば
れ
て
い
る
の
か
、
そ
れ
は
私
の
知
ら
な
い
事
で
あ
る
（
１
）。
こ
の
坂
の
一
方
の
側
に
は
昔
か
ら
の
深
い
極
わ
め
て
廣
い
濠 ほ
りが
あ
っ
て
、
そ
れ
に
添
っ
て
高
い
の
堤
が
高
く
立
ち
、
そ
の
上
が
庭
地
に
な
っ
て
い
る
、
―
の
他
の
側
に
は
皇
居
の
長
い
宏
大
な
が
長
く
つ
づ
い
て
い
る
。
街
燈
、
人
力
車
の
時
代
以
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
邊
は
夜
暗
く
な
る
と
非
常
に
寂
し
か
っ
た
。
た
め
に
お
そ
く
る
徒


は
、
日
	後
に
、
ひ
と
り
で
こ
の
紀
國
坂
を
登
る
よ
り
は
、
む
し
ろ
幾
哩 マイ
ルも
廻
り
を
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
皆
、
そ
の
邊
を
よ
く
い
た
貉 むじ
なの
た
め
で
あ
る
。
貉
を
見
た
最
後
の
人
は
、

三
十
年
に
死
ん
だ
京
橋
方
面
の
年
と
っ
た
人
で
あ
っ
た
。
當
人
の
語
っ
た
話
と
い
う
の
は
こ
う
で
あ
る
、こ
の
人
が
あ
る
お
そ
く
紀
國
坂
を
い
で
登
っ
て
行
く
と
、
た
だ
ひ
と
り
濠 ほ
りの

ふ
ちに
踞 か
がん
で
、
ひ
ど
く
泣
い
て
い
る
女
を
見
た
。
身
を
投
げ
る
の
で
は
な
い
か
と
心
配
し
て
、
人
は
足
を
と
ど
め
、
自
分
の
力
に
ぶ
だ
け
の
助
力
、
も
し
く
は
慰
藉
を
與
え
よ
う
と
し
た
。
女
は
奢
な
上
品
な
人
ら
し
く
、
裝
み
な
りも
綺
麗
で
あ
っ
た
し
、
そ
れ
か
ら
髮
は
良
家
の
い
娘
の
そ
れ
の
よ
う
に
結
ば
れ
て
い
た
。
（
中
略
）
人
は
そ
の
手
を
輕
く
女
の
の
上
に
置
い
て
き
立
て
た
「
お
女
中
！
お
女
中
！
お
女
中
！
私
の
言
を
お
聽
き
な
さ
い
。
た
だ
ち
ょ
っ
と
で
い
い
か
ら
！
…
…
お
女
中
！
お
女
中
！
』
…
…
す
る
と
そ
の
お
女
中
な
る
も
の
は
向
き
か
え
っ
た
。
「
の
っ
ぺ
ら
ぼ
う
」
考
（
上
）
中
國
古
典
文
學
の
點
か
ら

子
和
男
そ
し
て
そ
の
袖
を
下
に
し
、
手
で
自
分
の
顏
を
撫
で
た
見
る
と
目
も
も
口
も
な
い
き
ゃ
ッ
と
聲
を
あ
げ
て
人
は
げ
出
し
た
…
…
（
２
）。
右
は
、
小
泉
八
雲
こ
と
、
ラ
フ
カ
デ
ィ
オ
・
ハ
ー
ン
（
L
a
fca
d
io
H
ea
rn
）
の
『
怪
談
』
に
收
さ
れ
た
「
貉
（
原
文
で
は
M
u
jin
a
）」
と
題
す
る
話
の
一
で
あ
る
。
こ
の
後
、
件
の
人
が
這
々
の
體
で
げ
ん
だ
蕎
麥
賣
り
の
屋
臺
で
事
	を
語
る
と
、
蕎
麥
賣
り
が
「
へ
え
！
そ
の
見
せ
た
も
の
は
こ
ん
な
も
の
だ
っ
た
か
？
」
と
言
っ
て
顏
を
な
で
る
と
「
顏
は
卵
の
よ
う
に
な
っ
た
」
と
い
う
と
こ
ろ
で
物
語
が

わ
る
の
で
あ
る
が
、
こ
の
あ
ま
り
に
有
名
な
話
は
、
我
々
現
代
人
の
多
く
が
知
る
「
の
っ
ぺ
ら
ぼ
う
」
の
イ
メ
ー
ジ
の
源
泉
と
言
っ
て
良
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
の
っ
ぺ
ら
ぼ
う
（
或
い
は
「
む
っ
ぺ
ぽ
う
」
、
「
ぬ
っ
ぺ
ら
ぼ
う
」
、
「
ぬ
っ
ぺ
っ
ぽ
う
」
、
「
ぬ
っ
ぺ
り
ほ
（
ぼ
）
う
」
と
も
。
本
稿
で
は
、
「
の
っ
ぺ
ら
ぼ
う
」
と
言
う
表
記
で
統
一
す
る
）
の
古
く
語
ら
れ
た

と
、
こ
の
話
を
じ
て
我
々
が
共
有
す
る
、
右
の
よ
う
な
の
っ
ぺ
ら
ぼ
う
の
と
は
か
な
り
な
る
。
後
世
、
の
っ
ぺ
ら
ぼ
う
の
來
源
や
話
に
つ
い
て
示
さ
れ
た
解
や
論
考
は
實
に
多
い
の
だ
が
、
こ
の
點
に
つ
い
て
配
慮
し
た
も
の
は
必
ず
し
も
多
く
な
く
、
八
雲
の
い
た
の
っ
ぺ
ら
ぼ
う
と
古
く
か
ら
語
ら
れ
た
の
っ
ぺ
ら
ぼ
う
の
何
れ
か
一
方
に
つ
い
て
い
た
も
の
や
、
兩
を
混
同
し
て
べ
た
も
の
な
ど
が
目
に
つ
く
。
本
稿
で
は
、
そ
の
あ
た
り
の
整
理
を
試
み
、
い
で
八
雲
く
と
こ
ろ
の
「
の
っ
ぺ
ら
ぼ
う
」
の
イ
メ
ー
ジ
の
來
源
を
考
え
る
こ
と
と
し
た
い
。
一
本
論
に
入
る
に
、
小
泉
八
雲
「
貉
」
の
元
と
な
っ
た
話
に
つ
い
て
、
先
ず
整
理
し
て
お
き
た
い
。
こ
の
作
業
が
、
後
に
べ
る
八
雲
く
と
こ
ろ
の
「
の
っ
ぺ
ら
ぼ
う
像
」
の
來
源
を
考
え
る
た
め
の
大
き
な
手
が
か
り
と
な
る
と
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
＊
＊
八
雲
の
『
怪
談
』、『
骨
董
』
を
は
じ
め
と
す
る
幾
つ
か
の
作
に
收
め
ら
れ
た
物
語
は
、
八
雲
オ
リ
ジ
ナ
ル
で
は
な
く
、
存
の
話
を
彼
の
點
も
交
え
て
再
話
し
た
も
の
で
あ
り
、
そ
の
原
話
が
何
で
あ
っ
た
か
が
き
止
め
ら
れ
て
い
る
も
の
も
少
な
く
な
い
と
さ
れ
る
。
『
怪
談
』
收
の
「
貉
」
も
ま
た
、
そ
の
例
に
漏
れ
ず
、
現
在
富
山
大
學
附
屬
圖
書
に

さ
れ
て
い
る
八
雲

の
書
の
中
、
「
へ
る
ん
文
庫
」
と
名
付
け
ら
れ
た
一
群
の
書
中
の
一
冊
と
し
て
收
さ
れ
る
町
田
宗
七
『
百
物
語
（
３
）』
（
東
京
町
田
宗
七
、
明
治
二
十
七
年
〔
一
八
中
國
詩
文
論
叢
第
二
十
五
集
196
九
四
〕
中
の
、
第
三
十
三
席
［
話
は
御
山
苔
松
］
）
の
話
に
基
づ
く
と
考
え
ら
れ
て
い
る
（
４
）。
と
こ
ろ
が
奇
妙
な
こ
と
に
、
こ
の
町
田
宗
七
『
百
物
語
』
立
の
由
來
な
ど
に
つ
い
て
詳
し
く
觸
れ
た
論
考
は
、
謂
八
雲
究
た
ち
の
論
考
に
は
く
と
言
っ
て
良
い
ほ
ど
見
當
た
ら
な
い
。
八
雲
究
以
外
の
論
考
や
作
に
こ
れ
を
求
め
て
も
、
な
か
な
か
見
つ
か
ら
ず
、
管
見
で
は
、
集
に
し
て
幻
想
文
學
の
方
面
に
優
れ
た
作
を
數
多
く
持
つ
、
東
	夫
氏
の
『
百
物
語
の
百
怪
』
に
詳
し
く

べ
ら
れ
て
い
る
も
の
を
唯
一
と
す
る
（
５
）。
東
氏
は
富
山
大
學
附
屬
圖
書
で
扶
桑
堂
刊
『
百
物
語
』
を
實
見
し
た
ら
し
く
、
「
表
紙
は
滿

に

す
す
きの
穗
を
あ
し
ら
い
、
各
篇
に
繪
を
配
し
た
風
	な
本
で
あ
る
（
６
）」
と

べ
、
本
書
立
の
由
來
を
山
本
笑
『
明
治
世
相
百
話
（
７
）』
を
手
が
か
り
と
し
て
、
明
治
二
十
五
年
（
一
八
九
二
）
十
一
、
淺
の
料
亭
・
奧
山
閣
で
開
催
さ
れ
た
百
物
語
の
會
で
語
ら
れ
た
も
の
に
基
づ
く
こ
と
は
ほ
ぼ
確
實
で
あ
ろ
う
と
指
摘
す
る
（
８
）。
そ
の
會
の
催
は
條
野

（
畫
家
・
鏑
木
方
の
父
。
戲
作
、
新
聞
記
、
や
ま
と
新
聞
長
）。
な
出
席
を
げ
る
と
、
語
中
興
の
・
初
代
三
亭
圓
の
他
、
歌
伎
界
か
ら
は
、
五
代
目
尾
上
五
、
六
代
目
尾
上
幸
、
語
家
で
は
四
代
目
桂
文
治
、
初
代
三
亭
圓
、
圓
に
も
多
大
な
影
を
與
え
た
と
言
わ
れ
る
談
界
の
大
立
・
松
林
伯
圓
、
小
 家
の
南
新
二
、
東
京
日
日
新
聞
記
・
西
田
!坡
（
後
に
同
に
入
し
て
き
た
岡
本
綺
堂
を
指
"し
た
人
物
と
し
て
も
知
ら
れ
る
）
な
ど
、
錚
々
た
る
顏
ぶ
れ
で
あ
り
、
こ
れ
を
も
っ
て
し
て
も
、
こ
の
會
が
決
し
て
生
#な
趣
味
人
の
集
ま
り
で
は
な
か
っ
た
こ
と
が
良
く
分
か
る
（
９
）。
や
や
長
く
な
る
が
、
本
稿
を
$め
る
手
が
か
り
と
し
て
、
こ
の
物
語
を
引
用
し
て
お
き
た
い
（
傍
線
部
は
%子
。
以
下
、
特
に
斷
り
書
き
の
な
い
場
合
は
同
じ
）。
第
三
十
三
席
御
山
苔
松
拙
の
宅
に
年
久
し
く
仕
へ
ま
す
る
佐
太
と
い
ふ
實
直
な
老
僕
が
御
坐
り
ま
す
が
、
こ
の
男
が
&い
時
に
'
(し
た
話
し
だ
さ
う
で
御
坐
い
ま
す
が
、
或
日
の
こ
と
赤
坂
か
ら
四
谷
へ
參
る
)用
が
出
來
ま
し
た
が
、
生
*雨
は
+
ふ
りま
す
し
殊
に
夜
中
の
事
で
御
坐
い
ま
す
か
ら
ゾ
ッ
ト
い
た
し
ま
せ
ん
,第
で
御
坐
い
ま
す
が
、
)用
ゆ
ゑ
-方
い
た
し
か
た
な
く
ス
タ
.
と
や
ッ
て
參
り
紀
の
國
坂
の
中
/へ
差
掛
ッ
た
頃
に
は
雨
は
車
軸
を
流
す
が
如
く
に
+
ふ
つて
ま
ゐ
り
風
さ
へ
俄 にわ
かに
加
は
り
ま
し
て
物
凄
き
こ
と
言
は
む
方
も
御
坐
り
ま
せ
ん
か
ら
な
ん
で
も
早
く
指
す
方
へ
ま
ゐ
ら
う
と
飛
ぶ
が
如
く
に
駈
出
し
ま
す
と
、
ポ
ン
ト
何
や
ら
蹴
附
け
つ
けた
も
の
が
あ
り
ま
す
か
ら
、
ハ
ッ
ト
思
ッ
て
提
燈
「
の
っ
ぺ
ら
ぼ
う
」
考
（
%子
）
197
を
差
し
附 つ
て
見
る
と
、
コ
ハ
如
何
い
か
に高
島
田
に
フ
サ

と
金
紗
を
か
け
た
形

み
な
りも
賤
し
か
ら
ざ
る
一
人
の
女
が
俯
向
う
つ
む
けに
屈 か
がん
で
居
り
ま
す
か
ら
、
き
な
が
ら
も
貴
女
ど
う
な
さ
い
ま
し
た
ト
聞 き
くと
俯
向
う
つ
む
いた
ま
ゝ
持
病
の
癪 しや
くが
り
ま
し
て
と
い
ふ
か
ら
ヲ
ゝ
夫 そ
れハ
嘸 さ
ぞか
し
お
困
り
、
ム
ゝ
幸
ひ
持
合
せ
の


は
つ
かが
あ
り
ま
す
か
ら
差
上
さ
し
あ
げま
せ
う
、
サ
ゝ
お
手
を
お
出
し
な
さ
い
と
言
ふ
と
、
ハ
イ
に
御
親
切
樣
に
あ
り
が
た
う
御
坐
い
ま
す
と
禮
を
	べ
な
が
ら
、
ぬ
ッ
と
上 あ
げた
顏
を
見
る
と
顏
の
長
さ
が
二
尺
も
あ
ら
う
と
い
ふ

物
、
ア
ッ
と
言
て
出
し
た
の
な
ん
の
と
中
に
な
ッ
て
三
四
町
も
ま
ゐ
る
と
、
向
ふ
の
方
か
ら
蕎
麥
う
わ
ウ
イ
ー
チ
ン
リ
ン

と
一
人
の
夜
鷹
蕎
麥
屋
が
ま
ゐ
り
ま
し
た
か
ら
、
ヤ
レ
嬉
し
や
と
駈
寄
か
け
よ
つて
、
そ
ゝ
蕎
菱
屋
さ
ん
助
け
て
く
れ
ト
申
し
ま
す
と
蕎
菱
屋
も
き
ま
し
て
、
貴

あ
な
たト
ど
如 ど
何 う
な
さ
い
ま
し
た
。
イ
ヤ
も
う
ど
う
の
か
う
の
と
言
て
話
し
に
は
な
ら
な
い

物
に
此
先
こ
の
さ
きで
ひ
ま
し
た
。
イ
ヤ
夫 そ
れは

シ
テ
ど
ん
な

物
で
御
坐
い
ま
し
た
。
イ
ヤ
モ
ど
ん
な
と
言 い
つて
眞
似
も
出
來
ま
せ
ん
ド
ゝ
ど
う
か
ミ
、
水
を
一
杯
下
さ
い
ト
言
ふ
と
お
易
い
御
用
と
碗
へ
水
を
汲
で
く
れ
な
が
ら
、
モ
シ
そ
の

物
の
顏
ハ
こ
ん
な
で
ハ
御
坐
い
ま
せ
ん
か
ト
言
ッ
た
蕎
菱
屋
の
顏
が
ま
た
貳
尺
、
今
度
は
あ
ッ
と
言
た
儘
氣
を
失
ッ
て
し
ま
ひ
ま
し
て
、
時
て
り
か
ゝ
ッ
た
人
に
助
け
て
も
ら
ひ
ま
し
た
が
、
後
に
聞 き
きま
す
る
と
、
そ
れ
ハ
御
堀
に
栖 す
む
獺 かわ
う
その
行
だ
ら
う
と
い
ふ

で
御
坐
い
ま
し
た
が
、
こ
の
話
は
な
し
は
決
し
て
獺 う
その
皮
で
は
な
い
さ
う
で
御
坐
い
ま
す
（
）。
二
小
泉
八
雲
「
貉
」
に
示
さ
れ
た
「
の
っ
ぺ
ら
ぼ
う
」
以
の
、
そ
の
イ
メ
ー
ジ
を
代
表
す
る
も
の
と
し
て
良
く
知
ら
れ
て
い
る
の
は
、
鳥
山
石
燕
（
一
七
一
二
～
一
七
八
八
）『
畫
圖
百
鬼
夜
行
（
）』
（

「
風
」
の
卷
）
に
載
せ
る
の
っ
ぺ
ら
ぼ
う
圖
で
あ
ろ
う
（
圖
１
）。
中
國
詩
文
論
叢
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圖１
こ
こ
に
示
さ
れ
た
「
ぬ
っ
ぺ
っ
ぽ
う
」
は
、
眉
目
口
だ
け
で
は
な
く
、
胴
體
と
顏
の
別
す
ら
な
く
、
肉
塊
に
手
足
を
つ
け
た
も
の
と
し
て
か
れ
て
い
る
。
多
田
克
己
「
ぬ
っ
ぺ
っ
ぽ
う
」
解
で
は
、
「
の
っ
ぺ
ら
ぼ
う
」
は
元
々
顏
に
目
の
な
い
妖
怪
で
は
な
く
、
ぬ
っ
ぺ
り
（
顏
の
作
り
に
し
ま
り
が
な
く
、
が
け
て
い
る
＝
ば
か
げ
て
見
え
る
）
妖
怪
で
あ
っ
た
と
し
、
作
未
詳
『
	け
物
づ
く
し
』
（
『
	物
盡
』
。
元
祿
年
〔
一
六
八
八
～
一
七
〇
四
〕
以

の
立
？
）
や
佐
脇
嵩
之
『
百
怪
圖
卷
』
（
一
七
三
七
年
刊
、
岡
市
物

）
を
手
が
か
り
と
し
て
、
こ
れ
ら
を
「
の
っ
ぺ
ら
ぼ
う
」
の
よ
り
古
い
形
を
殘
し
て
い
る
も
の
で
あ
ろ
う
と
推
測
す
る
（
）。
も
し
、
こ
の
推
測
り
だ
と
す
る
と
、
室
町
時
代
に
活
し
た
土
佐
光
信
筆
と
傳
え
ら
れ
る
京
大
寺
眞
珠
庵
『
百
鬼
夜
行
繪
卷
』
に
見
え
、
後
世
「
の
っ
ぺ
ら
ぼ
う
」
と
明
さ
れ
る
赤
い
色
の
	け
物
（
）
（
圖
２
）
も
そ
の
先
驅
け
と
見
る
こ
と
も
出
來
る
し
、
更
に
中
國
學
を
考
究
す
る
と
し
て
は
、
ど
う
し
て
も
、
『
子
』
（
篇
「
應
王
」
第
七
）
に
見
え
る
、
渾
沌
（
混
沌
）
の
話
に
ま
で
想
像
の
を
擴
げ
た
く
な
る
。
南
之
爲
、
北
之
爲
忽
、
中
央
之
爲
渾
沌
。
與
忽
時
相
與

於
渾
沌
之
地
。
渾
沌
待
之
甚
善
。
與
忽
謀
報
渾
沌
之
。
曰
、
人
皆
有
七
竅
以
聽
息
。
此
獨
無
有
。
嘗
試
鑿
之
。
日
鑿
一
竅
、
七
日
而
渾
沌
死
。
し
か
し
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
本
稿
の
篇
で
改
め
て
檢
討
を
加
え
る
こ
と
と
し
て
、
江
 期
の
怪
!譚
を
更
に
詳
し
く
見
る
と
、
圖
１
に
示
し
た
よ
う
な
「
の
っ
ぺ
ら
ぼ
う
」
で
は
な
く
、
目
口
の
無
い
人
の
"を
し
た
	け
物
に
對
し
て
、
そ
の
名
が
用
い
ら
れ
て
い
る
例
が
見
出
さ
れ
る
。
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圖２
例
え
ば
、
作
未
詳
で
文
三
年
（
一
六
六
三
）
開
板
と
さ
れ
る
『
曾
呂
利
物
語
（
）』
に
は
、
「
の
っ
ぺ
ら
ぼ
う
」
と
明
記
こ
そ
さ
れ
ぬ
も
の
の
、
そ
の
先
驅
け
と
も
見
な
し
う
る
け
物
が
登
場
す
る
（
圖
３
）。
白
き
も
の
た
る
坊
、
丈
七
尺
ば
か
り
な
る
が
、
目
、
、
口
も
な
き
が
、
	臼
か
ら
う
す
を
踏
み
、
後
に
三
人
の
方
へ
顏
を
向
け
け
る
（
卷
四
の
二
「
御
池
町
の
け
物
の
事
」）。
ま
た
、
目
口
耳
を
缺
く
と
言
う

で
は
か
れ
て
い
な
い
も
の
の
、
元
和
年
の
初
め
に
、
淺
寺

堂
に
出
現
し
た
と
傳
え
ら
れ
る

け
物
の
、
十
六
、
七
ば
か
り
の
小
、
後
門
よ
り
陣
に
入
る
。
（
中
略
）
又
そ
の
か
た
ち
色
々
に
現
ず
。
或
ひ
は
面 おも
て
長
く
な
り
短
く
な
り
、
或
い
は

か
お赤
く
な
り
白
く
な
り
、
そ
の
す
が
た
高
う
し
て
天
井
も
低
く
、
そ
の
ば
せ
廣
う
し
て
堂
も
狹 せ
ば
し
（
「
武
州
淺
に
ば
け
も
の
あ
る
こ
と
」〔
田
安
靜

『
宿
直

と
の
い
ぐ
さ』〕）
（
）。
と
言
う

は
、
そ
の
一
變
形
と
思
わ
れ
、
こ
の
け
物
に
い
た
人
が
、
八
雲
の
「
貉
」
（
當
然
の
こ
と
な
が
ら
、
八
雲
の
基
づ
い
た
扶
桑
堂
刊
『
百
物
語
』
で
も
）
と
く
同
じ
パ
タ
ー
ン
で
、
再
度
か
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
目
す
べ
き
も
の
と
思
わ
れ
る
（
）。
ま
た
、
後
に
『
畫
圖
百
鬼
夜
行
』
（

「
陽
」
の
卷
）
に
か
れ
る
こ
と
と
な
る
「
手
の
目
」
（
圖
４
）
の
ヒ
ン
ト
と
も
な
っ
た
と
目
さ
れ
て
い
る
、

未
詳
『
國
百
物
語
（
）』
の
、
の
比 こ
ろ、
八
十
ば
か
り
な
る
老
人
、
白
髮
し
ら
がを
頂
だ
き
そ
の
丈 た
け八
尺
ば
か
り
な
る
が
、
顏
は
夕
顏
の
如
く
す
す
け
（
や
つ
れ
た
樣
子
）、
眼
は
手
の
う
ち
に
一
つ
あ
り
て
、
齒
二
つ
を
、
く
ひ
出
し
、
こ
の
男
を
中
國
詩
文
論
叢
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圖３
目
が
け
て
ひ
か
く
る
（「
ば
け
物
に
骨
を
ぬ
か
れ
し
人
の
事
」）
と
い
う
け
物
の
、
或
い
は
ま
た
、
津
の
國
の


し
よ
う
ど
う
（
唱
師
の
略
。
民
衆

の
爲
に
	法
を
し
て

く
）
の
體
驗
談
と
し
て
語
ら
れ
る
、
あ
る
國
の
分
限
の
、
頸
よ
り
上
は
、
常
の
頭
の
大
き
さ
に
し
て
、
夕
顏
瓢 ひさ
ご（
ひ
ょ
う
た
ん
）
の
如
く
に
、
目
口
無
し
、
耳
は
兩
方
に
少
し
か
た
ち
あ
り
て
、
穴
わ
ず
か
に
見
え
た
り
。
頭
上
に
口
あ
り
、
蟹
の
口
に
似
て
い
ざ
い
ざ
う
ご
く
（
「
人
の
面
に
目
な
く
し
て
、
口
頂
い
た
だ
き
の
上
に
あ
り
て
、
も
の
を
ふ
事
」〔


不
詳
『
奇 き
雜
談
集
い
ぞ
う
た
ん
し
ゆ
う』〕）
（
）
と
い
う
は
、
圖
１
に
示
し
た
「
の
っ
ぺ
ら
ぼ
う
」
よ
り
も
、
後
世
、
我
々
が
イ
メ
ー
ジ
す
る
「
の
っ
ぺ
ら
ぼ
う
」
の
に
よ
り
い
。
＊
＊
こ
う
し
た
眉
目
口
を
缺
い
た
人
の
を
と
る
け
物
に
對
し
て
、
「
の
っ
ぺ
ら
ぼ
う
」
（
「
む
っ
ぺ
ぽ
う
」
、
「
ぬ
っ
ぺ
ら
ぼ
う
」
、
「
ぬ
っ
ぺ
っ
ぽ
う
」
、
「
ぬ
っ
ぺ
り
ほ
（
ぼ
）
う
」
の
名
で
呼
ぶ
よ
う
に
な
っ
た
早
期
の
も
の
は
、
管
見
で
は
、
寶
四
年
（
一
七
五
四
）、
當
時
畫
業
に
專
念
し
て
い
た
與
謝
蕪
村
の
手
に
な
る
と
言
う
『
蕪
村
妖
怪
繪
卷
（
）』
に
見
え
る
、
京
帷
子
か
た
び
らが
辻
に
出
た
と
さ
れ
る
「
の
っ
ぺ
り
坊
」
（
圖
７
參
照
）
の
記
で
あ
ろ
う
。
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圖４
圖７
め
は
な
（
目
）
も
な
く
、
一
ツ
の
眼
、
尻
の
穴
に
有
り
て
、
光
る
こ
と
い
な
づ
ま
の
ご
と
し
。
圖
７
の
よ
う
に
、
尻
に
目
が
あ
る
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
こ
れ
を
「
の
っ
ぺ
ら
ぼ
う
」
の
仲
に
入
れ
て
良
い
か
ど
う
か
斷
に
う
と
こ
ろ
で
は
あ
る
が
、
顏
そ
の
も
の
に
目
、
、
口
な
ど
が
か
れ
て
い
な
い
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
こ
れ
も
、
「
の
っ
ぺ
ら
ぼ
う
」
の
仲
と
見
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
（
）。
ま
た
、
こ
れ
よ
り
少
し
後
の
明
和
四
年
（
一
七
六
七
）
高
古
堂
・
小
幡
宗
左
衞
門
『
新
	百
物
語
』
に
見
え
る
話
の
中
で
、
四
條
河
原
に
出
た
と
言
う
「
ぬ
つ
ぺ
り
ほ
う
」
に
つ
い
て
、
う
す

夜
に
乞
と
も
見
え
ず
う
ご
め
く
も
の
あ
り
。
さ
け
の
き
げ
ん
に
て
そ
ば
に
立
ち
よ
り
と
く
と
見
け
れ
ば
、
人
の
か
た
ち
に
て
は
あ
り
な
が
ら
、
顏
と
お
ぼ
し
き
に
目
口
耳
も
な
く
、
瓜
（
）の
お
ほ
き
さ
な
る
か
し
ら
に
て
、
も
の
を
も
い
は
ず
は
い
ま
は
り
け
る
。
そ
の
と
き
は
じ
め
て
、
ぞ
つ
と
こ
は
げ
た
ち
、
あ
し
は
や
に
歸
り
け
る
が
、
夜
あ
け
て
友
だ
ち
な
ど
に
か
た
る
に
、
そ
れ
は
或
る
人
の
い
ひ
け
る
。
ぬ
つ
ぺ
り
ほ
う
と
い
ふ
物
の
よ
し
（
）。
と
か
れ
て
お
り
、
こ
れ
な
ど
は
、
ち
ょ
う
ど
『
畫
圖
百
鬼
夜
行
』
に
代
表
さ
れ
る
「
の
っ
ぺ
ら
ぼ
う
」
と
『
曾
呂
利
物
語
』
に
見
ら
れ
る
目
口
を
缺
い
た
坊
と
の
中

な
と
言
っ
て
良
い
。
だ
が
、
こ
こ
に
示
し
た
さ
ま
ざ
ま
な
「
も
の
」
の
は
、
混
沌
と
し
た
肉
塊
の
如
き
圖
１
の
で
な
い
ば
か
り
で
な
く
、
扶
桑
堂
本
『
百
物
語
』
で
御
山
苔
松
が
語
り
、
そ
れ
に
基
づ
い
て
小
泉
八
雲
が
「
貉
」
で
記
し
た
「
裝
み
な
り
の
き
れ
い
な
女
」
（
形

み
な
り
の
賤
し
か
ら
ざ
る
一
人
の
女
）
と
は
、
お
よ
そ
ほ
ど
い
男
性
ば
か
り
で
あ
る
。
こ
れ
に
對
し
て
、
『
繪
本
百
物
語
―
桃
山
人
夜
話
―
』
卷
三
第
二
十
三
「
齒
べ
っ
た
り
」
で
は
、
齒
ぐ
ろ
べ
つ
た
り
を
う
る
里
女
と
も
、
又
東
國
に
て
ハ
、
の
つ
ぺ
ら
坊
と
も
云
。
多
く
ハ
、
狐
狸
の
そ
こ
な
ひ
し
な
り
。
新
燈
開
語
に
、
水
の
ほ
こ
ら
の
に
て
女
に
あ
ふ
。
の
名
を
し
り
つ
ゝ
女
に
問
ふ
。
答
へ
ず
し
て
行
。
袖
を
ひ
け
バ
、
振
む
き
て
笑
へ
り
。
目
も
な
く
も
な
く
、
耳
も
な
く
眉
も
な
し
。
只
口
の
ミ
あ
き
て
げ
ら
ゝ
と
笑
ふ
に
、
其
口
の
大
き
さ
箕
の
如
し
、
と
有
。
も
ろ
こ
し
に
も
か
ゝ
る
物
ハ
有
に
や
（
）。
と
あ
り
、
眉
・
目
・
は
無
く
、
た
だ
お
齒
を
塗
っ
た
口
だ
け
を
持
っ
中
國
詩
文
論
叢
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た
女
の
け
物
を
、
の
っ
ぺ
ら
ぼ
う
の
仲
と
し
て
紹
介
す
る
（
）（
圖
５
）。
こ
の
「
齒
べ
っ
た
り
」
は
、
眞
珠
庵
『
百
鬼
夜
行
繪
卷
』
に
見
え
る
「
お
齒
を
塗
る
醜
女
の
け
物
」
と
解
さ
れ
る
も
の
（
圖
６
）
や
、
本
稿

24に
示
し
た
大
首
の
け
物
の
い
わ
ば
變
種
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
が
、
目
	の
な
い
こ
の
け
物
を
「
の
っ
ぺ
ら
ぼ
う
」
と
稱
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
扶
桑
堂
刊
『
百
物
語
』
に
言
う
そ
れ
の
先
蹤
と
見
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の

は
確
か
に
女
性
で
は
あ
っ
て
も
、
お
齒
を
塗
っ
た
婚
の
そ
れ
で
あ
り
、
扶
桑
堂
刊
『
百
物
語
』
、
そ
し
て
小
泉
八
雲
「
貉
」
に
か
れ
た
「
身
な
り
の
良
い
兩
家
の
娘
」
と
い
う

と
こ
れ
と
が
座
に
結
び
つ
く
か
か
ど
う
か
疑
問
で
あ
る
。
そ
う
し
た
良
家
の
い
子
女
の

を
し
た
「
の
っ
ぺ
ら
ぼ
う
」
像
が
で
き
あ
が
る
た
め
に
は
、
や
は
り
、
さ
ら
な
る
機
モ
ー
メ
ン
ト
が
く
作
用
し
て
い
る
と
見
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
で
あ
ろ
う
（
以
下
、
續
く
）。
【
】
（
１
）
紀
國
坂
の
名
の
由
來
は
、
紀
州
川
家
の
屋

く
の
坂
で
あ
る
こ
と
に
よ
る
。
小
泉
八
雲
が
そ
れ
を
知
ら
ぬ
は
ず
は
な
く
、
敢
え
て
ぼ
か
し
た
と
さ
れ
る
こ
と
は
、
先
學
の
多
く
指
摘
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
（
２
）
川
明
三
譯
。
『
小
泉
八
雲
集
』
第
八
卷
家
庭
版
（
第
一
書
、
一
九
三
七
年
）
收
。
空
文
庫
h
ttp
:/
/
w
w
w
.a
o
zo
ra
.g
r.jp
/
よ
り
引
用
。
（
３
）
分
番
號
[
2285]。
こ
こ
に
言
う
町
田
宗
七
と
は
、
岩
香
（
一
八
六
二
～
一
九
二
〇
）
の
探
偵
小
を
多
く
出
版
し
た
扶
桑
堂
の
の
「
の
っ
ぺ
ら
ぼ
う
」
考
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圖５
圖６
名
で
あ
り
、
本
書
も
言
う
ま
で
も
な
く
、
扶
桑
堂
の
刊
で
あ
る
。
（
４
）
し
か
し
、
同
書
は
複
寫
が
禁
じ
ら
れ
て
お
り
、
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
も
さ
れ
て
お
ら
ず
、
原
典
に
當
た
る
に
は
、
富
山
大
學
ま
で
赴
い
て
覽
す
る
以
外
に
方
法
が
な
い
。
こ
れ
ま
で
の
究
は
同
大
學
に
直
接
足
を
ぶ
か
、
同
大
學
の
關
係
に
依
す
る
か
し
て
本
文
を
筆
寫
し
た
も
の
を
元
に
論
ず
る
と
言
う
方
法
を
と
ら
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。
か
く
言
う
論
も
そ
の
例
外
で
は
な
く
、
基
本
に
は
後
の
方
法
を
と
る
こ
と
に
な
っ
た
が
、
同
書
の
	査
を
依
し
た
同
大
學
關
係
が
、
複
寫
の
代
わ
り
に
デ
ジ
タ
ル
カ
メ
ラ
の
撮
影
の
許
可
を
得
て
そ
れ
を
メ
ー
ル
添
付
で

っ
て
く
れ
た
こ
と
に
よ
り
、
從
來
の
論
考
で
指
摘
さ
れ
な
か
っ
た
こ
と
が
か
び
上
が
る
こ
と
と
な
っ
た
（
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
本
稿

で
詳
し
く
べ
る
こ
と
と
し
た
い
）。
な
お
、
こ
こ
に
言
う
富
山
大
學
關
係
と
は
、
現
在
同
大
學
の
人
文
學
部
で
中
國
古
典
文
學
を
じ
て
お
ら
れ
る
大
野
圭
介
氏
で
あ
る
。
同
氏
は
、
多
を
極
め
る
中
、
論
の
依
を
快
さ
れ
、
許
可
を
得
て
同
書
の
デ
ジ
タ
ル
カ
メ
ラ
撮
影
ば
か
り
で
な
く
、
貴
重
な
助
言
を
も
し
て
く
だ
さ
っ
た
。
こ
こ
に
記
し
て
、
謝
意
を
表
し
た
い
。
（
５
）
同
朋
發
行
、
角
川
書
店
發
賣
、
二
〇
〇
一
年
刊
。
本
書
は
大
野
氏
の
協
力
を
得
て
扶
桑
堂
刊
『
百
物
語
』
の
畫
像
を
得
た
後
に
讀
ん
だ
が
、
實
物
の
畫
像
と
相
補
關
係
に
あ
る
有
な
參
考
料
で
あ
る
。
（
６
）
同
書
第
五
十
一
話
「
八
雲
が
愛
し
た
百
物
語
本
」。
（
７
）
「
大
、
百
物
語
の
會
」。
同
書
は
、
昭
和
十
一
年
（
一
九
三
六
）
第
一
書
刊
。
今
、
中
公
文
庫
（
中
央
公
論
、
一
九
八
三
年
）
に
收
め
ら
れ
、
改
訂
版
も
あ
る
（
中
央
公
論
新
、
二
〇
〇
五
年
）。
因
み
に
、
山
本
笑
は
大
正
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
を
推
し
た
論
客
と
し
て
名
な
長
谷
川
如
是
閑
の
實
兄
で
あ
る
由
（
同
書
に
、
後
書
き
「
『
明
治
世
相
百
話
』
の
後
に
」
を
寄
せ
た
長
谷
川
如
是
閑
自
身
の
記
に
よ
る
）。
（
８
）
『
百
物
語
の
百
怪
』
第
五
十
四
話
「
圓
幽
靈
畫
聞
」。
（
９
）
『
明
治
世
相
百
話
』
に
よ
れ
ば
、
こ
の
時
の
出
席
は
十
人
と
あ
る
が
、
扶
桑
堂
『
百
物
語
』
に
は
三
十
六
人
の
話
が
收
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
點
に
つ
い
て
は
、
東
氏
も
山
本
笑
の
單
な
る
記
憶
い
か
後
の
百
物
語
の
會
の
話
を
合
わ
せ
た
も
の
か
は
定
か
で
な
い
と
し
て
い
る
。
な
お
、
後
世
の
八
雲
究
の
中
に
は
、
話
「
御
山
苔
松
」
が
「
お
や
ま
の
た
い
し
ょ
う
」
の
も
じ
り
で
あ
っ
て
、
容
も
實
に
く
だ
ら
な
い
と
否
定
口
吻
で
 く
向
き
も
あ
る
よ
う
だ
が
、
そ
も
そ
も
百
物
語
の
傳
統
の
中
に
は
、
怪
談
と
い
う
側
面
の
他
に
、
滑
稽
話
と
い
う
!素
が
あ
る
と
い
う
事
を
知
ら
ぬ
人
の
發
言
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
勿
論
、
後
に
引
く
よ
う
に
、
實
名
を
伏
す
御
山
苔
松
な
る
人
物
の
語
っ
た
原
文
を
讀
む
限
り
で
は
、
そ
の
指
摘
も
あ
な
が
ち
外
れ
と
も
い
え
な
い
が
、
語
り
口
と
言
い
、
最
後
の
"ち
と
言
い
、
江
#の
百
物
語
の
傳
統
を
忠
實
に
な
ぞ
っ
た
話
と
理
解
す
れ
ば
そ
れ
で
十
分
な
の
で
は
無
か
ろ
う
か
。
（
10）
原
文
は
總
ル
ビ
。
本
稿
で
は
、
出
來
る
限
り
原
文
の
り
の
語
句
を
用
い
た
。
な
お
、
こ
の
原
話
で
は
獺
の
仕
業
と
す
る
の
に
對
し
て
、
小
泉
八
雲
は
貉
の
仕
業
に
變
更
し
て
い
る
點
は
$目
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
先
記
し
た
大
野
圭
介
氏
の
協
力
と
助
言
に
よ
っ
て
、
こ
れ
に
關
す
る
從
中
國
詩
文
論
叢
第
二
十
五
集
204
來
の
に
疑
義
乃
至
は
補
足
の
必
性
が
生
じ
た
。
詳
し
く
は

で
觸
れ
る
こ
と
と
し
た
い
。
（
11）
高
田
衞
監
修
・
稻
田
篤
信
・
田
中
直
日
『
畫
圖
百
鬼
夜
行
』
（
國
書
刊
行
會
影
印
、
一
九
九
二
年
）。
（
12）
京
極

文
・
多
田
克
己
・
解
『
妖
怪
圖
卷
』（
國
書
刊
行
會
、
二
〇
〇
〇
年
）
收
。
同
解
で
は
、
そ
の
語
源
を
「
顏
（
頭
）
と
手
足
の
	別
が
つ
か
ず
、
し
ま
り
が
な
く

が
け
て
、
莫 ば
迦 か
（
常
識
か
ら
外
れ
て
い
る
）
に
見
え
る
妖
怪
」
と
明
し
て
い
て
參
考
と
な
る
。
な
お
、
多
田
克
己
解
・
京
極

繪
『
百
鬼
解
讀
』
の
「
の
っ
ぺ
ら
ぼ
う
」
で
は
佐
脇
嵩
之
自
ら
が
、
狩
野
の
で
あ
る
狩
野
元
信
（
一
四
七
六
～
一
五
五
九
年
）
く
と
こ
ろ
と
傳
え
ら
れ
る
『
妖
怪
繪
卷
』
を
寫
し
た
と
記
し
て
い
る
と
す
る
（
談
文
庫
、
二
〇
〇
六
年
〔
元
版
は
談
ノ
ベ
ル
ス
、
一
九
九
九
年
〕
）
。
し
か
し
、
こ
の
『
妖
怪
繪
卷
』
は
現
存
せ
ず
、
そ
の
言

り
、
狩
野
元
信
の
眞
筆
か
否
か
を
確
す
る
手
だ
て
は
な
い
。
（
13）
『
日
本
繪
卷
集

25』（
中
央
公
論
、
一
九
七
九
年
）
收
の
同
畫
に
付
せ
ら
れ
た
小
松
美
氏
の
解
や
、
田
中
貴
子
『
圖
百
鬼
夜
行
繪
卷
を
讀
む
』（
河
出
書
新
、
一
九
九
九
年
）
の
解
で
は
「
の
っ
ぺ
ら
ぼ
う
」
と
す
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
の
っ
ぺ
ら
ぼ
う
と
言
う
名
の
由
來
を
考
え
た
時
、
こ
れ
を
も
そ
の
仲

に
加
え
る
の
は
切
と
は
言
え
ま
い
。
む
し
ろ
、「
の
っ
ぺ
ら
ぼ
う
の
如
き
も
の
」
ま
た
は
、「
後
世
の
っ
ぺ
ら
ぼ
う
と
呼
ば
れ
る
も
の
の
仲

」
と
す
る
の
が
相
應
し
い
と
思
わ
れ
る
の
だ
が
、
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
專
門
家
の
示
を
待
ち
た
い
。
な
お
、
『
圖
百
鬼
夜
行
繪
卷
を
讀
む
』
に
載
せ
る
眞
珠
庵
本
に
先
行
す
る
別
系
統
の
本
（
東
京
國
立
物

）
に
も
く
同
じ
圖
の
「
の
っ
ぺ
ら
ぼ
う
」
と
呼
ば
れ
る
け
物
が
か
れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
そ
の
名
は
と
も
か
く
、
こ
の
け
物
が
早
く
か
ら
知
ら
れ
て
い
た
事
が
分
か
る
の
だ
が
、
田
中
貴
子
氏
の
指
摘
す
る
よ
う
に
、
こ
こ
に
か
れ
る
室
町
時
代
の
百
鬼
夜
行
の
イ
メ
ー
ジ
と
、
 安
時
代
末
期
の
話
集
に
か
れ
る
そ
れ
と
の

に
は
明
ら
か
な
斷
!が
あ
る
と
考
え
る
べ
き
で
あ
り
、
こ
れ
を
も
っ
て
、
 安
時
代
に
も
こ
の
け
物
が
知
ら
れ
て
い
た
と
考
え
る
こ
と
は
出
來
ぬ
で
あ
ろ
う
。
（
14）
書
名
は
、
豐
臣
秀
吉
に
仕
え
た
曾
呂
利
新
左
衞
門
に
假
託
す
る
が
、
實
際
の
曾
呂
利
の
雜
談
の
記
"で
は
な
い
。
な
お
、
立
を
#治
三
年
(一
六
六
〇
)頃
と
す
る
も
あ
る
（
高
田
衞
・
校
$『
江
%怪
談
集
』
中
〔
岩
波
文
庫
、
一
九
八
九
年
〕
卷
末
『
曾
呂
利
物
語
』
解
を
參
照
）。
（
15）
&寶
五
年
〔
一
六
七
七
〕
開
板
。
高
田
衞
・
校
$『
江
%怪
談
集
』
上
（
岩
波
文
庫
、
一
九
八
九
年
）
收
。
（
16）
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
後
'し
た
い
。
（
17）
開
板
は
、
&寶
五
年
（
一
六
七
七
年
）
。
高
田
衞
・
校
$『
江
%
怪
談
集
』
下
（
岩
波
文
庫
、
一
九
八
九
年
）
收
。
（
18）
$
17と
同
じ
テ
キ
ス
ト
に
よ
る
。
な
お
、
頭
に
口
の
あ
る
け
物
と
し
て
は
、
鳥
取
、
四
國
地
方
や
群
馬
縣
な
ど
日
本
各
地
に
傳
わ
る
「
(
わ
ず
女
」
の
話
が
知
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
葛
)北
齋
（
一
七
六
〇
～
一
八
四
九
）
と
ほ
ぼ
同
時
代
に
活
*し
た
と
さ
れ
る
竹
原
春
泉

く
と
こ
ろ
の
「
二
口
女
」
の
名
で
も
良
く
知
ら
れ
て
い
る
（
多
田
克
己
「
の
っ
ぺ
ら
ぼ
う
」
考
（
+子
）
205
『
繪
本
百
物
語
―
桃
山
人
夜
話
―
』
卷
二
第
十
七
〔
國
書
刊
行
會
刊
、
一
九
九
七
年
〕
）
。
或
い
は
、
二
口
女
の
來
源
は
、
『
奇
雜
談
集
』
の
こ
の
話
か
と
も
考
え
ら
れ
る
。
但
し
、『
繪
本
百
物
語
』
の
明
で
は
、
二
口
女
を
「
頭
腦
唇
ト
人
面
疔 ちよ
うハ
、
業
病
の
ご
と
く
に
い
ひ
な
せ
ど
も
、
古
き
醫
書
に
も
出
た
り
。
さ
れ
ど
も
、
病
の
こ
り
を
き
く
に
、
多
く
ハ
け
ん
ど
ん
見
無
慙
放
の
輩
に
あ
り
。
し
か
ら
バ
、
業
病
と
も
云
べ
き
か
。」
と
す
る
（
吉
田
幸
一
『
怪
談
百
物
語
』〔
古
典
文
庫
627冊
、
一
九
九
九
年
〕
收
）。
待
考
。
な
お
、
人
面
疔
と
は
、
人
面
疽
。
人
面
瘡
と
し
て
も
知
ら
れ
、
膝
頭
な
ど
に
生
じ
た
腫
物
で
表
面
が
く
ず
れ
て
人
の
顏
の
よ
う
に
見
え
る
も
の
を
言
う
（『
廣
辭
	』
第
五
版
を
參
照
）。
（
19）
湯
本
豪
一
『
妖
怪
百
物
語
繪
卷
』（
國
書
刊
行
會
、
二
〇
〇
三
年
）
收
。
（
20）
『
妖
怪
百
物
語
繪
卷
』（
本
稿


19）
の
湯
本
豪
一
氏
解
參
照
。
（
21）
白
瓜
に
對
す
る
、
京
や
賀
方
面
で
の
呼
び
方
。
（
22）
卷
一
之
第
三
話
「
丸
屋
何
某
物
に
逢
ふ
事
」
（
太
刀
川

『
新
百
物
語
』
〔
『
續
百
物
語
怪
談
集
』
〕
收
、
高
田
衞
・
原
生
責
任
集
『
叢
書
江
文
庫
』
26、
國
書
刊
行
會
、
一
九
九
三
年
）
。
な
お
、
こ
の
話
の
最
後
に
、
「
我
が
き
る
も
の
の
裾
を
見
れ
ば
、
こ
と
の
ほ
か
ふ
と
き
毛
十
筋
ば
か
り
あ
り
け
り
。
な
に
の
毛
と
い
ふ
こ
と
を
見
し
る
人
な
か
り
け
る
。
」
と
あ
る
の
は

目
す
べ
き
で
あ
る
（
詳
し
く
は
後
）。
（
23）
本
文
は
、
吉
田
幸
一
『
怪
談
百
物
語
』
收
の
『
繪
本
百
物
語
』、
圖
４
は
多
田
克
己
『
繪
本
百
物
語
』
に
よ
る
（
本
稿


18參
照
）。
（
24）
鳥
山
石
燕
『
今
昔
畫
圖
百
鬼
』
の
「
大
首
」
の
條
を
見
る
と
、
「
大
凡
物
の
大
な
る
も
の
皆
お
そ
る
べ
し
。
い
は
ん
や
雨
夜
の
星
明
り
に
鐵 か
漿 ね
く
ろ
ぐ
ろ
と
つ
け
た
る
女
の
首
に
お
齒
を
つ
け
た
女
の
首
お
そ
ろ
し
。
な
ん
と
も
お
ろ
か
也
。
」
と
し
て
、
大
な
首
だ
け
の
け
物
が
か
れ
て
い
る
（
高
田
衞
監
修
・
稻
田
篤
信
・
田
中
直
日
『
畫
圖
百
鬼
夜
行
』
收
。
本
稿


11參
照
）。
高
田
監
修
の
『
畫
圖
百
鬼
夜
行
』
の
解
に
よ
れ
ば
、
こ
の
大
首
は
面 つ
ら
女 おん
なと
も
呼
ば
れ
、
お
齒
を
つ
け
た
婚
の
女
性
と
明
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
と
「
齒
べ
っ
た
り
」
と
の
關
を
思
わ
せ
ぬ
で
も
な
い
が
、
こ
ち
ら
は
、
む
し
ろ
、
『
宿
直
』
系
の
話
の
一
種
と
見
て
良
い
で
あ
ろ
う
。
な
お
、
ア
ダ
ム
・
カ
バ
ッ
ト
氏
は
、
こ
の
大
首
・
面
女
の
を
「
大
頭
」
と
稱
し
、「
大
頭
は
物
の
常
だ
が
、
形
は
さ
ま
ざ
ま
で
あ
る
。
大
頭
は
年
齡
や
性
別
に
い
っ
さ
い
こ
だ
わ
ら
な
い
。
た
ま
に
は
り
な
い
小
と
し
て
出
て
く
る
こ
と
も
あ
り
、
ま
た
セ
ク
シ
ー
な
美
人
と
し
て
現
れ
る
こ
と
も
あ
る
。
」
と
し
て
、
雙
紙
に
登
場
す
る
樣
々
な
「
大
頭
」
を
紹
介
す
る
（
「
圖
細
見
・
大
頭
登
場
」
〔
同
氏
『
大
江

物
細
見
』
收
、
小
學
、
二
〇
〇
〇
年
〕）。
中
國
詩
文
論
叢
第
二
十
五
集
206
